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The raw rice‐straw was divided into five comPonents t ether―soluble, ethanoI―
soluble, hot hrater‐sOluble, lignic and residual parts, by successive extraction.
These cOmponents, obtained irOm 30 g Ot the straw,were mixed with 3 kg of the
air_dried alluvial Paddy soi1 0r sandy soil respectively and then each mixture
was placed in 4 1iter pOts. Immediately after submergence O£ the soil, the seed―
lings of a rice variety, Vamabiko, vere transPlanted.
ArnOng the Five comPOnentS, the ethan01_soluble one ttlas most e正£ective uPOn
the retardation Of grOwth. An increasc O£ fertilizatiOn level did nOt have the
etttect of relieving the retardatiOn, Generally, the applicatiOn o£ straw to the allu―
vial sOil resulted in the harmful uptake c£ irOn by ricc Plant・ In sandy soil
low in irOn cOntent, however, the irOn uptake by the rice plant M′as very sma11,
though the retardation 、7aS m rked because of ethanol_soluble compOnent。
FrO。ェ these results it is difficult tO cOnsider that the nitrOgen starvatiOn or the
harmful uptake of irOn are the essential factOrs OF retarded growth by the appli_
catiOn OE straw tO the soil。
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最 近 ,INAMATSU17)によ っ て 稲 わ ら及 び そ の コ ン ポ ス
トか ら植 物 の 生 育 阻 害 物 質 と し て 知 られ て い る P―ク マ






















実     験
実験 1.稲わらから逐次抽出された 5個のフラクシ
ョンが水稲の生育に及ぼす影響
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試 料 NI鳴 1恥
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歩 合草 丈 1茎 数
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*)対照区の分けつ最盛期頃    **)対照区の最高分けつ期
















































































































































抽 出 残 澄
β   紙
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第10表 llX穫物 の 分 析 結 果
吸 (孵)
試 験 区 Fe
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る。その程度はとくに砂質上壌の稲   Fe
わら区において著しい。この区の排    .


























































酸ともに pH 6では2×102 Nまで濃度が増加しても
悪影響を与党.ていない。つざに CO,の影響をみると,
培地に C02が合まれている場合には HC03~として
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